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5．S童yle
1）　Manuscripts　shottld　be　written　in　Japanese　or　Engiish．　Chinese　characters　（simplified　or
　　　traditional），Hang｛il，　Cyrillic　and　Greek　characters　or　letters　can　also　be　used　in　examples．　All　other
　　　orthographic　symbols　should　be　transcribed　in　the　Latin　alphabet．
2）　Japanese　rnanuscripts　should　be　submitted　in　horizontal　format　with　43　characters　x　36　lines　on　A4
　　　（or　8．5”　x　l　l”　）　paper．　（Manuscripts　can　be　submitted　in　verdcal　format　only　with　the　approval　of
　　　the　editorial　committee．　Such　manuscripts　should　be　prepared　with　30　characters　x　21　lines　in
　　　two　sections）．　English　manuscripts　should　be　prepared　on　A4　（or　8．5”　x　l　l”）　paper　ar｝d　typed　oR
　　　one　side　only　with　2．5　cm　margins　at　the　top　af｝d　bottom　and　2　cm　rnargins　on　the　left　and　right．　12
　　　pt．　typeface　should　be　used　with　line　spacing　seS　at　1．5　lines．
3）　All　manuscripts　should　have　JapaRese　and　English　titles．　Artieles　and　Reports　should　contain　the
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　　　followiRg　elements：
faPanese　antcles　and　rePorts：
　　a）　Keywords　in　Japanese　（up　to　5　words）　arid　Engiish　equivalents
　　b）　Abstract　iR　Japanese　（about　10　lines）　providing　a　statement　of　the　problem　and　solution
　　c）　Text　body
　　d）　Summary　in　English　of　the　overall　argtiment　（about　250　words）
Engltsh　articles　and　rePorts：
　　a）｝く：eywords　in　Eng簸sh（up£05words）ai｝d　Japanese　equ圭valents
　　b）　Abstract　in　Engiish　（about　10　lines）　providiitg　a　statement　of　the　problem　and　solution
　　c）　Text　body
　　d）　Sttmmary　in　Japanese　of　the　overall　argument　（about　20　lines）
Notes　shoulcl　coRtain　the　foliowing　elements：
　　a）　Keywords　（ttp　to　s　words）　in　the　language　of　the　text
　　b）　Abstract　in　the　language　of　the　tex£　（abouS　10　lines）　providing　a　statemeRt　of　the　probiem　and
　　　　solution
　　c）　Text　body
For　all　manuscrlpts，　it　is　the　responsibillty　of　the　coRtributor　to　have　the　Japaiiese　or　English　portioR　of
his／her　manuscript　checked　by　an　educated　native　speal〈er　of　the　language．
4）　Notes　and　references　should　be　provided　at　the　end　of　the　rnanuscript．
　　　All　works　referred　to　should　be　sorted　by　kind　of　orthography　Gapanese　first，　followed　by
　　　European　languages，　and　then　otihers）　ar｝d　be　listed　in　dictionary　order　ln　each　language，　as　fol－
　　　Iows：
　　　　井上　優・生越直樹（1997）「過去形の使用に関わる語用論駒要因一H本語と朝鮮語の場合一」
　　　　　　　『EI引言石面’学』　1，　37－52，　1翼書干IJそテ会
　　　　宮島達夫（1972）『醐立国語研究所報告43　動詞の意味・用法の記述的研究』秀英出版
　　　　Bolinger，　Dwight　（1978）　Yes－no　questions　are　not　alternative　questions．　H．Hiz　（ed．）　Questions．　87－
　　　　　　　105．　Dordrecht：　D．　Reldel　Publishing　Company．
　　　　Hudson，Kchard　（1975）　The　meanlng　of　questions．　Language　51．　1　一31．
5）　Contributors　wishing　to　submlt　materiai　for　inclusion　in　a　supplementary　CD－ROM　should　contact
　　　the　editorlal　coinmittee　to　obtaln　their　consent　regard｝ng　the　format　and　filesize．
6　．　Review　Procedures
Manuscripes　will　be　read　anonymously　by　twe　referees　appointed　by　the　editorlal　commlttee；　all
manuscripts　will　be　reviewed　according　to　the　journal’　s　guidelines．　committee　will　detefiRine　whetker
a　manuscript　is　to　be　published，　based　ttpoR　the　results　of　tilte　referees’　reports．　All　contact　betweeR
re艶rees　an〔董a縦£hors（regardi農g　re艶rees’questio簸s，　co憩撮e鍛ts　and　s慧99est呈ons　and　the　author’s
response）　wlll　be　carrted　out　via　the　editorial　commitee．
7　．　Procedures　for　MaRuscript　Submission
Manuscripts　are　accepted　and　processed　at　any　time．　All　manuscripts　seRt　to　the　edltortal　committee
shottld　be　accompanled　by　an　informatien　sheetthatinclttdes：　1）　autlior’　s　name　（with　Katakana
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reading）　，　2）　affiliation　and　title，　3）　uRiversity　level　educatioR　and　higher　（if　witliiin　£lr｝e　last　10　years）
4）　contact　address，　telephone　numbei”，　and　e－mail　address．　an　case　of　a　co－authored　work，　only　the　pri－
mary　author’　s　address，　telephone　number，　and　e－iRail　address　should　be　included．），　and　5）　catego－
ry　of　manuscrtp£　（atticle，　report　or　notes）．　A　floppy　disk　contaiRing　the　same　information　from　1）　to　5）
should　also　be　enclosed．　Three　copies　of　tke　maRuscript　（ofie　with　a“thor’　s　name　and　two　without
attthor’　s　name）　should　be　sent　together．　As　a　rule，　mangscripts　will　not　be　returned　to　authors．
8　．Corrections　aRd　Revisions　of　MaRuscripts
After　the　editorial　committee　makes　a　decision　to　pttblish　a　manuscript，　they　may　request　tkat　the
attthor　make　changes　to　the　style　and　foiTmat．　Tke　committee　may　also　make　minor　forri｝at　changes　at
its　discretioR．　ORce　the　decision　to　publish　a　manuscript　is　rr｝ade，　the　auehor　will　not　be　allowed　to
make　any　further　changes　to　his／her　manuscript，　except　where　revisions　are　requested　by　referees
and　the　editortal　ceinmittee．
9　．Copyrigkt
l）　Authors　are　responsible　for　obtainiRg　written　consent　from　researclt　subjects，　as　well　as　permission
　　　to　use　any　copyrighted　material　or　databases　as　a　source　in　their　mangscripts．
2）　’ll｝e　copyright　for　all　papeys　pub］ished　in　the　journal　belongs　to　’lhe　National　Institute　for　Japanese
　　　Language　（accordlng　to　the　Copyright　Law　ofJapan，　including　Artic！es　27　and　28）　．
3）　Summaries　of　publisked　anicles　appear　in　Lingudstic　Abstracts　（Arizona　StateUniversity）　in　ERglish．
Manttscripts　shottld　be　submitted　to：
Editorial　Committee，　Japanese　Linguistics
The　National　lnstitute　for　Japanese　Laiigt！age
3　一　9　一14　Nishigaoka，　Kita－ku，　Tokyo　115－8620　JAPAN
For魚ither　informati◎n　contact£he　editorial　commlttee　a£the　above　address
　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
or　send　a　fax　or　e－mail　to：
FAX：　03－3906－3530
E－mail：　kagaku＠kokl〈en．go．jp
目次
　　　　　　　　　　　　　　　　　　『日本語科学』13号　正誤表
誤：中山恵理子→正：中山恵利子
誤：ハズダとニチガイナイについて一両者の温き換えの可否について一
　　　→正：ハズダとニチガイナイについて一両者の置き換えの可否を申心に
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編集後記
◇本号には研究論文が4本，研究ノーートが1本掲載された。掲載本数は酋号と岡じだが，研究論文が3
本増えた点はよろこばしいかぎりである。投稿論文は相変わらず多く，開かれた査読誌として，学界に
すでに定着したことがわかる。
◇掲載論文の内容は談話，表記史，文法教育，文章表現と多岐にわたった。本誌12号と13号では文法と
語藁に集中したが，本号でそのほかの分野の力作が寄せられたため，内容llでのバランスがよくなった。
今後とも各方面からのできるだけ多くの投稿を期待したい。
◇本号で任期が満了となる編集委員が2名いる。編集委員長の伊藤と，尾崎委員である。新委員長は井
上優，新委員は三井はるみである。偶藤は委員長としては，第1期旨の江娼清氏につづく，第2期騒に
あたる。第1期の委貴長には本誌創刊時のご苦労がいろいろあったことを耳にしている。第2期の委員
長としては本誌の刊行を軌道に乗せて，効率がよく，安定した編集作業を定着させるという役割があっ
た。この点については，編集委員全員の努力と工夫に助けられることが多かった。また，毎号多くの力
作が寄せられるようになったことや，査読依頼を快くお引き受けくださる方々が多くなったという外部
的な要園もあり，臼的はほぼ達せられたと自負している。新委員長には，これまでに蓄積された作業上
のノウハウを引き継いだうえで，本誌の充実のためにさらなる努力と工夫を期待したい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2003．9．12伊藤雅光）
　　　　　編集委員
f二二　雅光
青山　二二
安部　清哉
小椋　秀樹
尾崎　喜光
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（国立国語研究所〉
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